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Abstract : The present study examined the effects of amygdaloid kindling on the rat 
hippocampal mossy fiber system with a Timm staining method. The kindled rats were 
anesthetized and perfused at one hour (1 hr group)， one week (1 wk group) and one 
month (1 mo group) after the last generalized convulsive seisure. The brains were rem-
oved and 40μm sections were obtained. These sections were then processed for the Timm 
staining of mossy fiber. ln the control rats， Timm stained mossy fibers were distribut-
ed throughout the hilus of dentate gyrus and formed a clear-cut band in the stratum 
radiatum of the field of hippocampal CA3-CA2. The Timm staining pattern was less 
observed in the stratum oriens of CA3-CA2 field and stratum moleculare of the dentate 
gyrus in the nonkindled rats. On the other hand， in the kindled group， there was a 
dramatic increase of Timm-stained mossy fiber terminals in the hilus and the supragra-
nular zone of the stratum moleculare of the dentate gyrus at least 1 week or 1 month 
after the completion of kindling. Timm staining was also increased in the stratum ori-
ens of the CA3 field. These results showed an evidence of novel synaptic reorganization 
in the hippocampus after amygdaloid kindling. 



























め込んだ。約一週間の手術回復期後，後発射闇値 (afterdischargethreshold : ADT) 強度を
測定した。翌日から後発射閥値強度でキンドリング刺激 (60Hz，sine wave， lsec) を一日一回
行い，行動的及び脳波的に，全身けいれん発作 (generalizedconvulsion : GC， Racine州の発
作分類によるstage5)が連続数回出現するまで続けた口この時点をキンドリング完成時と見
なした。
キンドリング完成直後(約一時間後， 1 hr group， n = 2 ) ，一週間後 (1wk group， n= 4)， 
一ヶ月後(1 mo group， n = 4 )に，脳を0.1%硫化ナトリウム溶液， 8%ホルマリン/O.lM
燐酸緩衝液のJijfiで潅流固定した。脳摘出後， 40μmの凍結前額薄切片を作製したO これらの連
続脳薄切片をスライドグラスに張り付け，乾燥させた口それらの張り付け切片をTimm反応液






術統制群 (n=2)及び電気けいれん刺激 (electroconvulsivestimulation : ECS，両耳間， 10 
mA， lsec)統制群 (n=2) についても同様の方法で処理し，比較検討した。
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図1 海馬の模式図


















Group Rat No. first GC stim.No. GCNo. ADT 
1 hr群 TMK-5 12 14 3 200μA 
TMK-8 6 9 4 260μA 
1 wk群 τ加lK・3 14 17 4 80μA 
τMK世4 16 18 2 140μA 
T恥fK・9 14 15 2 240μA 
T恥fK-10 14 15 2 400μA 
lmom群 τMK-1 14 18 3 120μA 
TMK・2 9 12 4 140μA 
TMK-6 5 7 3 120μA 
τMK-7 5 7 3 120 uA 
first GC:最初の全身けいれん発作(generalizedconvulsion;GC)までの刺激回数、
stim.No.:全刺激回数、 GCNo.:GCの回数、 ADT:後発射闇値(これを刺激強度とした)。
また，全身けいれん発作の回数 (GC.No. )の平均及び、標準偏差は， 3.0士0.8回で，キンド












( 2 )統制群における海馬mossyfiber の形態学的特徴
統制群のデータを得るために，キンドリング群と同日齢のナイーブな雄ラットを用い， 同様










でいると考えられる o mossy fiberがその中で特に亜鉛濃度が高いと言われている。図 3は，





スケールは 1fifio av : alveus， or : stratum oriens， py : stratum pyramidale， 
rad : stratum radiatum， lmol : stratum lacunosum-moleculare， mol : stratum 
moleculare， gr : stratum granulosum， hif: hippocampal fissure， fi: fimbria， 






























( 3 )キンドリング各群における海馬mossyfiber の変容過程









































された。その傾向は，中心部は少なく，特に内側部(図 8A， B. C) と外側部(図 8D， E) 
で顕著に現れた口

































れている(1)， (2)， (3)， (6)， 17)， (1~ ， (141， 1札側，凶，凶 D しかしながらそのほとんどは，海馬と直接結合している貫
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